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It aims to clarify the educational effect of "DESIGN SOIL" 
project. In addition, we also hold workshops and aim to 
discover effective ways of design education that can be 
returned to practical lessons. 
Through the exhibition in Milan in April, several works 
were selected as candidates for commercialization. 
In conjunction with holding an exhibition in Kobe in 
November, members of DESIGN SOIL and former 
members who graduated held a talk event talking about 
their own experiences. It was confirmed that the words by 
students who exhibited in the Milan is effective as the most 
realistic thing for the surrounding students. 
Through a workshop linking the museum tour with design 
practice, I was able to find a method applicable to design 
practice etc. 
From the hearing to the members, the activities of 
DESIGN SOIL and the participation of the exhibition 
abroad were able to give strong stimulus to participating 
students and surrounding students, and it was confirmed 






















 研究の対象とする DESIGN SOIL の学生作品を、2016
年 4 月の世界最大のデザインの展示会ミラノサローネ期











 2016 年 4 月にミラノで開催された VENTURA 









写真 1 VENTURA ACADEMIES への出展作品 
 
 



























写真 3 「SAFARI」展会場 
 
 
















写真 5 商品化検討作品 「A WALL」 
 
 
写真 6 商品化検討作品 「PERCH」 
 
 





神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 7 」（ 共 同 研 究 ） 
 
4） デザインワークショップ 




























































 また、2 年や 3 年からメンバーに応募して参加している
学生は、「メンバーの学生を身近で見ていて、強い刺激を
受けて参加を決めた」と語っている。 
 このように、DESIGN SOIL の活動自体はもちろん、他
のメンバーとの交流、海外での挑戦などを経て、参加した
学生たちは意識を変え、成長を強く望むように変わってい
く様子が確認できた。2017 年 4 月には、DESIGN SOIL
に参加したい、という目標を持って入学してきた新入生も
おり、継続的に活動してきた成果が循環してきており、よ
り質の高いデザイン教育に繋がるよう活動の水準を高め
ていきたい。 
